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　Oral Neuroscience 2016（吹田）2016年10月
　Integration of sensory and motor function in the 









































論 文 発 表
　Okada Y, Best SA, Parker RS, Levine BD and 
Fu Q（2016）Sympathetic neural and cardiovascu-
lar responses during static handgrip exercise in 
women with a history of hypertensive pregnancy. 
Clin Auton Res 26︵6︶：395–405
　Okada Y, Jarvis SS, Best SA, Edwards JG, Hen-
drix JM, Adams–Huet B, Vongpatanasin W, 
Levine BD and Fu Q（2016）Sympathetic neural 
and hemodynamic responses during cold pressor 



























































学 会 発 表
　Korean Association for Disability and Oral 
Health　2016年 4 月
　The study of preventing the formation of mem-
branous substances by using moisturizer in the 
oral cavity of elderly individuals with tube–feed-
ing: Miyahara K, Iwasaki H, Shinotsuka K, Ishi-
hara N, Higuchi Y, Izawa M, Okada Y, Haishima 


































































































































　Hatori K共著（2016）Interface Oral Health Sci-
ence Innovative Research on Biosis–Abiosis Intelli-
gent Interface, Acoustic Diagnosis Device for Den-







論 文 発 表
　Morozumi T, Nakagawa T, Nomura Y, Sugaya T, 
Kawanami M, Suzuki F, Takahashi K, Abe Y, Sato 
S, Makino–Oi A, Saito A, Takano S, Minabe M, 
Nakayama Y, Ogata Y, Kobayashi H, Izumi Y, 
Suga no N, Ito K, Sekino S, Numabe Y, Fukaya C, 
Yoshinari N, Fukuda M, Noguchi T, Kono T, Ume-
da M, Fujise O, Nishimura F, Yoshimura A, Hara 
Y, Nakamura T, Noguchi K, Kakuta E, Hanada N, 
Takashiba S and Yoshie H（2016）Salivary patho-
gen and serum antibody to assess the progression 
of chronic periodontitis: a 24–mo prospective multi-










　Ogata Y, Nakayama Y, Tatsumi J, Kubota T, 
Sato S, Nishida T, Takeuchi Y, Onitsuka T, Saka-
gami R, Nozaki T, Murakami S, Matsubara N, 
Tanaka M, Yoshino T, Ota J, Nakagawa T, Ishi-
hara Y, Ito T, Saito A, Yamaki K, Matsuzaki E, 
Hida ka T, Sasaki D, Yaegashi T, Yasuda T, Shibu-
tani T, Noguchi K, Araki H, Ikumi N, Aoyama Y, 
Kogai H, Nemoto K, Deguchi S, Takiguchi T, 
Yama moto M, Inokuchi K, Ito T, Kado T, Furuichi 
Y, Kanazashi M, Gomi K, Takagi Y, Kubokawa K, 
Yoshinari N, Hasegawa Y, Hirose T, Sase T, Arita 
H, Kodama T, Shin K, Izumi Y and Yoshie H
（2016）Prevalence and risk factors for peri–im-
plant diseases in Japanese adult dental patients. J 






　Kakuta E, Nomura Y, Morozumi T, Nakagawa T, 
Nakamura T, Noguchi K, Yoshimura A, Hara Y, 
Fujise O, Nishimura F, Kono T, Umeda M, Fukuda 
M, Noguchi T, Yoshinari N, Fukaya C, Sekino S, 
Numabe Y, Sugano N, Ito K, Kobayashi H, Izumi 
Y, Takai H, Ogata Y, Takano S, Minabe M, Maki-
no–Oi A, Saito A, Abe Y, Sato S, Suzuki F, Taka-
hashi K, Sugaya T, Kawanami M, Hanada N, 
Taka shiba S and Yoshie H（2017）Assessing the 
progression of chronic periodontitis using subgingi-
val pathogen levels: a 24–month prospective multi-
center cohort study. BMC Oral Health 17：46. doi: 
10.1186/s12903–017–0337–x
　Hasan HA, Alam MK, Abdullah YJ, Nakano J, 
Yusa T, Yusof A and Osuga N（2016）3DCT mor-
phometric analysis of sella turcica in iraqi popula-
tion. J Hard Tissue Biology 25：227–32
　Nowrin SA, Basri R, Alam MK, Yusa T, Nakano 
J, Jaafar S, Mokhta KIB and Osuga N（2016）
Craniofacial morphology of class III malocclusion 
with DUSP6 gene: mutation and non–mutation 
groups. J Hard Tissue Biology 25：247–56
　Hasan HA, Mohammad Alam MK, Yusof A, 
Mizushima H, Kida A and Osuga N（2016）Size 
and morphology of sella turcica in malaypopula-
tions: A 3D CT study. J Hard Tissue Biology 25：
313–20
　Massoud MMH, Alam MK, Abrahman N, Kida A, 
Mizushima H and Osuga N（2016）Validity and 
reliability of arch size measurements using laser 
scanned 3D model. J Hard Tissue Biology 25：
313–20
　Matsuda S, Shoumura M, Osuga N, Tsujigiwa H, 
Nakano K, Okafuji N, Ochiai T, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Migration and differentiation 
of GFP–transplanted bone marrow–derived cells 
into experimentally induced periodontal polyp in 
mice. I Journal of Medical Science 13：500–6
　Basri R, Alam MK, Imanishi T, Ping SY, Idrus 
ZMMS, Rahman HA, Shoumura M and Osuga N
（2016）Functional ability of masticatory muscles 
in treated mandibular fracture cases using surface 
electromyography（sEMG）. J Hard Tissue Biology　
25：427–30
　Matsuda S, Nakano K, Tsujigiwa H, Takabatake 
K, Okafuji N, Shoumura M, Osuga N, Naga tuka H 
and Kawakami T（2016）Overview of cytological 
daynamics of periodontal ligament inflammatory 
lesions. I Journal of Dentistry and Oral Science　
13：500–6
　Ohigashi S, Samizo T, Takamata T, Kagiya S, 
Sasayama C, Kasahara T, Kitazawa F, Taniuchi H, 
Shoumura M, Osuga N and Tsuchida M（2016）
Fabrication of sports mouthguards from silicon 
rubber using the palajet injection system. The Int 
J of Sports Dent 9：72–81
　Sakai K, Nakano K, Matsuda S, Tsujigiwa H, 
Ochai T, Shoumura M, Osuga N, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Pathological analysis of cell 
differentiation in cholesterol granulomas experi-
mentally induced in mice（International Journal 
of Medical Sciences 13：220–4）
















































　94th General Session of the IADR, Seoul, Korea　
2016年 6 月
　The effect of serum amyloid a for endothelial 
cell: Yoshinari N, Takahashi K, Kaise K, Saleem 















　102nd Annual Meeting American Academy of 
Periodontology in collaboration with the Japanese 
Society of Periodontology and Japanese Academy 
of Clinical Periodontology, San Diego, USA　2016
年 9 月
　Analysis of the relationship between periodontal 
disease and diabetes mellitus: Yoshinari N, Iwai Y, 
Taguchi A, Ishioka Y, Kubokawa K and Uchida K
　13th Biennial Congress European Association of 




















































































　5th Joint Meeting of the Acoustical Society of 
America and Acoustical Society of Japan（Honolu-
lu, Hawaii, USA）November 2016
　Changes of masseter muscle in a rat unilateral 
occlusal model assessed by photoacoustic imaging 
system: Hatori K, Saijo Y, Iikubo M, Hagiwara Y, 
Izumita K, Naganuma Y and Sasaki K
　10th Biennial Confernce of the Pediatric Dentist-
ry Association of Asia（東京）2015年 5 月
　GFP Transplanted bone marrow–derived cell mi-
gration and differentiation into periodontal polyp 
in mice: Matsuda S, Matsuda A, Kida A, Moriyama 















































　13th Biennial Congress of the European Associa-
tion of Oral Medicine, Torino, Italy　2016年 9 月
　Cell migration and differentiation of BMDCS 
into periodontal polyp: Matsuda S, Shoumura M, 
Osuga N, Tsujigiwa H, Nakano K, Okafuji N, Ochi-

































　Effects of Herb Paste on Gingivitis and Periim-
plant Mucositis: Otogoto J, Kato N, Aoyagi K, 
Kubota Y, Kosaka S, Matsuzawa C, Yamamoto, T, 















































　サテライトシンポジウム The 30th Salivary Re-







　Analysis of electrolyte and water transport by 
the ex vivo mouse submandibular gland perfusion 

































































論 文 発 表
　Matsuda S, Shoumura M, Osuga N, Tsujigiwa H, 
Nakano K, Okafuji N, Ochiai T, Hasegawa and 
Kawakami T（2016）Migration and differentiation 
of GFP–transplanted bone marrow–derived cells 
into experimentally induced periodontal polyp in 
mice. I Journal of Medical Science 13：500–6
　Basri R, Alam MK, Imanishi T, Ping SY, Idrus 
ZMMS, Rahman HA, Shoumura M and Osuga N
（2016）Functional ability of masticatory muscles 
in treated mandibular fracture cases using surface 
electromyography（sEMG）. J Hard Tissue Biology　
25：427–30
　Matusuda S, Nakano K, Tsujigiwa H, Taka-
batake K, Okafuji N, Shoumura M, Osuga N, 
Naga tuka H and Kawakami T（2016）Overview of 
cytological daynamics of periodontal ligament in-
flammatory lesions. I Journal of Dentistry and 
Oral Science 13：500–6
　Ohigashi S, Samizo T, Takamata T, Kagiya S, 
Sasayama C, Kasahara T, Kitazawa F, Tani uchi H, 
Shoumura M, Osuga N and Tsuchida M（2016）
Fabrication of sports mouthguards from silicon 
rubber using the palajet injection system. The Int 
J of Sports Dent 9：72–81
　Sakai K, Nakano K, Matsuda S, Tsujigiwa H, 
Ochai T, Shoumura M, Osuga N, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Pathological analysis of cell 
differentiation in cholesterol granulomas experi-
mentally induced in mice. International Journal of 
Medical Sciences 13：220–4
　Li X, Wu F, Zhang Y, Yang J, Shinohara A and 
Kagami H（2016）Discontinuation of simvastatin 
lead to a rebound phenomenon and result in imme-


























　Mimura H, Takaya T, Matsuda S, Nakano K, 
Muraoka R, Tomida M, Okafuji N, Fujii T and 
Kawakami T（2016）Functional role of HSP47 in 
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the periodontal ligament subjected to occlusal 









　Yagami K, Sadaoka S, Nakamura H, Komatsu S, 
Onodera J, Suzuki M and Kuboki Y（2016）Atelo-
collagen enhanced osteogenesis in a geometric 
structured Beta–TCP scaffold by VEGF induction. 
J Tissue Sci Eng. 7 : 162. doi: 10.4172/2157–7552
学 会 発 表
　10th Biennial Confernce of the Pediatric Dentist-
ry Association of Asia（東京）2015年 5 月
　GFP Transplanted bone marrow–derived cell mi-
gration and differentiation into periodontal polyp 
in mice: Matsuda S, Matsuda A, Kida A, Moriyama 












































　13th Biennial Congress of the European Associa-
tion of Oral Medicie EAOM, Torino, Italy　2016 年
9 月
　Cell Migration and Differentiation of BMDCS 
into Periodontal Polyp: Matsuda S, Shoumura M, 
Osuga N, Tsujigiwa H, Nakano K, Okafuji N, Ochi-












　23rd International “Stress and Behavior” Neuro-
science and Biopsychiatry Conference, St. Peters-
burg, Russia　2016年 3 月
　The reduction of pain stress by using music: 
Tomida M, Furuta T, Uchikawa R, Tsuchiya S, 
Kawahara I, Sadaoka S, Ueno K, Uchida K and 
Yagasaki T
　13th Biennial Congress of the European Associa-
tion of Oral Medicine, Torino, Italy　2016年 9 月
　Efect of music on the pain thresholds and ner-
vous activity: Tomida M, Furuta T, Uchikawa R, 
Tsuchiya S, Kawahara I, Sadaoka S, Ueno K, 
































































　Korean Association for Disability and Oral 
Health 2016　2016年 4 月
　The study of preventing the formation of mem-
branous substances by using moisturizer in the 
oral cavity of elderly individuals with tube–feed-
ing: Miyahara K, Iwasaki H, Shinotsuka K, Ishi-
hara N, Higuchi Y, Izawa M, Okada Y, Haishima 


























































































































　Official hearing in Taiwan（台北）2016年 9 月
　「The specialist system in Japanʼs special needs 
dentistry」：小笠原　正
　The 20th General Assembly, 39th Annual Scien-
tific Meeting and Dental Exhibition（台北）2016年
9 月
　「The Japanese experience in oral health and 
care for the special needs from the past to the fu-
ture」：小笠原　正
　第21回福岡県学校歯科保健研究大会（福岡）2016
年11月
　「学校歯科検診で必要な知識と対応」：小笠原　正
講 演 会
　京都市左京歯科医師会学術講演会（京都）2016年
2 月
　明日からの臨床に役立つマウスガードの話し：正村
正仁
　こどもの健康週間（長野）2016年10月
　小児歯科診療に於ける最近の動向：大須賀直人，
正村正仁
2016年業績目録152
　長野県保険医協会（長野）2016年 1 月
　「歯援診施設基準にかかる講習会」：小笠原　正
　平塚市高齢者歯科講演会（平塚）2016年 2 月
　「安全な訪問歯科診療」：小笠原　正
　文京区障害者歯科治療事業の協力医研修会（東京）
2016年 2 月
　「障害者歯科における見極め」：小笠原　正
　塩筑 医療と介護ネットワーク研究会（塩尻）2016
年 3 月
　「摂食嚥下障害への対応」：小笠原　正
　長野県歯科医師会講演（塩尻）2016年 3 月
　「認知症患者に対する歯科診療」：小笠原　正
　中信支部歯科衛生士会（松本）2016年 5 月
　「院内感染防止対策～自分の体を守るために～」：
小笠原　正
　諏訪市歯科医師会学術部救急医療講習会　2016年
6 月
　「医療安全講習会」：小笠原　正，磯野員達，伊沢
正行，岩崎仁史，三井達久
　香川県保険医協会（高松）2016年 6 月
　「院内感染防止対策，医療安全」：小笠原　正
　新潟県歯科医師会認定障害者診療医養成事業アド
バンスコース（新潟）2016年 7 月
　「スペシャルニーズのある人への歯科治療地域でで
きること」：小笠原　正
　長野県保険医協会（長野）2016年 7 月
　「外来環講習会　院内感染，医療事故，緊急時の対
応」：小笠原　正
　沖縄県障害者歯科地域協力医研修制度（沖縄）
2016年 7 月
　「治療計画立案」：小笠原　正
　長野県歯科医師会講演（塩尻）2016年 8 月
　「在宅医療，医療安全」：小笠原　正
　安曇野市歯科医師会講演（安曇野）2016年10月
　「院内感染，緊急時対応」：小笠原　正
　松本歯科大学校友会山梨県支部（甲府）2016年10
月
　「認知症の理解と対応」：小笠原　正
　香川県保険医協会（高松）2016年10月
　「認知症の理解と歯科的対応」：小笠原 　正
　鳥取県西部歯科医師会講演　2016年11月
　「障害者歯科のトピックス」：小笠原　正
　松本歯科大学校友会新潟県支部（新潟）2016年11
月
　「要介護高齢者に対する訪問歯科診療のポイン
ト」：小笠原　正
　山梨県歯科医師会障害者歯科センター講演（甲府）
2016年11月
　「鎮静法の使い分けとメリット，デメリット，リス
ク」：小笠原　正
　長野県保険医協会（長野）2016年12月
　「歯科訪問診療の在宅療養支援歯科診療所（歯援
診）対応研修会」：小笠原　正
　大学・地域連携事業（塩尻）2016年 1 月
　平成27年度長野県女性薬剤師継続学習通信教育講
座（松本）2016年 2 月
　「歯周病・歯科における薬の副作用」：八上公利
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　富田美穂子，川上敏行，寺田知新：ストレスによ
る生体反応が痛覚伝導路に与える影響（基盤研究 C）
　川上敏行，中野敬介，富田美穂子，辻極秀次：骨
髄幹細胞移植を用いた口腔の増殖性病変における細
胞分化の分子調節機構の解明（基盤研究 C）
　小笠原　正，長谷川博雅，落合隆永，柿木保明：
口腔乾燥の要介護高齢者における咽頭の汚染物の病
態解明と予防法の確立（基盤研究 C（代表研究者））
　正村正仁，大須賀直人，川上敏行，辻極秀次，中野
敬介，長塚　仁：象牙質・歯髄複合体の修復反応に
おける骨髄間葉系細胞の関与（基盤研究 C）
その他の研究補助金による研究
　平成28年度長寿医療研究開発費
　小笠原　正：要介護高齢者の QOL向上を目指し
た口腔機能に関する研究
